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الباحث :د .رم�ضان ال�صيفي
(درا�سة قر�آنية)

قديما وحديثًا
�أزمة الحكم والحكام ً
ي�شه ��د الوط ��ن العربي الحبيب في هذه الأي ��ام العديد من الثورات ال�سلمي ��ة ,التي تدعوا �إلى
�إ�ص�ل�اح �أنظم ��ة الحكم فيه ��ا� ,أو �إ�سقاطه ��ا لتغييرها ,ب�سبب حال ��ة الي�أ�س والإحب ��اط التي تعي�شها
ال�شع ��وب العربي ��ة ,من �إمكاني ��ة التغيي ��ر الديمقراطي �أو الذات ��ي لتلك الأنظم ��ة ,وانبرى عدد من
المحللي ��ن ال�سيا�سيين واالجتماعيين وحتى النف�سيي ��ن ,لتحليل هذه الظاهرة الجديدة على الوطن
العرب ��ي ,ليدل ��ى كل بدلوه ,عن �أ�سباب تلك الثورات ,ودواف ��ع ال�شعوب لها ,فذكروا منها العديد من
الأ�سباب الحقيقية والمو�ضوعية ,لكن في المقابل لم يتطرق منهم �أحد للأبعاد الإ�سالمية الحتمية
ل�سقوط �أي نظام في العالم ,مهما كان قويًا ومنيعًا ,طالما �أنه قام على قواعد النظام الظالم ,ولم
يقم على القواعد القوية العادلة ,فجاء هذا البحث ليتناول �أزمة الحكم والحكام من منظور قر�آني,
مبينً ��ا قواع ��د نظام الحكم في الإ�سالم ,الذي ا�ستمر عدة ق ��رون يحكم جزءًا كبيرًا من المعمورة,
كم ��ا تناول قواع ��د التدمير الإلهي لأنظمة الحك ��م الم�ستبدة( ,ال�سنن الكوني ��ة في هالك الأمم),
�إ�ضاف ��ة �إلى مظاهر التمكي ��ن في الأر�ض التي �صورها القر�آن الكريم ,ليك�شف زيف �أي نظام ي َّدعي
الإ�س�ل�ام� ,أو �أن قوانين ��ه م�صدرها ال�شريع ��ة الإ�سالمية ,ثم خل�ص البحث �إلى بي ��ان �أن القوة التي
�شكلته ��ا �أنظمة الحكم المنه ��ارة لم ولن تنجح ف ��ي ا�ستمراريتها ,رغم ظلمه ��ا وبط�شها الم�ستمر,
ورغم �ضعف �شعوبها المقهورة ,لأن �سنة اهلل غالبة ,قال تعالى ...} :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ {((( ,وق ��ال} :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ {(((.
( -1يو�سف)21:
( -2الأحزاب)62:
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The Crisis of Rule and Rulers - Past and Present:
A Quranic Study
Abstract
The Arab World has been witnessing many peaceful revolutions that call
for changing or toppling their regimes as a result of despair and frustration
from any possible internal and democratic change. Many political, sociological
and psychological analysts addressed this new phenomenon in the Arab
World, pointing out different causes of such revolutions. However, no one
has mentioned the religious dimension according to which any regime built
on non-religious bases - however strong it is - is inevitably going to collapse.
Thus, this study tackles the topic from a Quranic perspective, pointing out the
fundamentals of the Islamic rule that for centuries controlled a large part of
the world. The study also tackles the principles upon which Allah destroyed
these despotic regimes in spite of being strongly established in the land, as
portrayed in the Quran, and thus, uncovering their pretence as being Islamic
or based on Share'a. The study concludes that the power the toppled regimes
gained did not help in giving large control to them in spite of their continuous
tyranny and despotism, and their weak and submissive people. This is true
in the light of Allah's Sunna And Allah has full power and control over His
affairs, but most of men know not (Surat Yusuf, 21).

ً� ا
 �أ�سباب اختيار البحث:أول
 و�شجع باقي, مما �شك ��ل مفاج�أة للجمي ��ع,�سرع ��ة انهي ��ار عدد من الأنظم ��ة العربية القوي ��ة
.ال�شعوب لالقتداء بمن �أ�سقطت �أنظمة الحكم فيها
 ل ��دى معظم المح ّللي ��ن الذين تناولوا,غي ��اب البعد الدين ��ي في عملية تحلي ��ل تلك الظاهرة
.الحديث عن انهيار الأنظمة
. �أو انهيارها وا�ستبدالها, لتغيير �أنظمة الحكم,بيان �سنن اهلل في القر�آن
.بيان قواعد تدمير الملك كما �صورها القر�آن الكريم
.�إبراز �أهم مظاهر التمكين للحكم الإ�سالمي كما �صورها القر�آن الكريم
 �أهمية البحث:ثان ًيا
 وبذلك, من منظور قر�آني,تبرز �أهمية البحث لأنه يتناول �سقوط �أنظمة الحكم قديمًا وحديثًا
. غير التي قدمها المحللون ال�سيا�سيون,ف�إنه يقدم ر�ؤية جديدة
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البح ��ث يطمئن ال�شعوب الم�سلمة الم�ست�ضعفة ,والمقهورة م ��ن قبل حكامها ,بحتمية �سقوط
�أنظمتها ,وهالكها عاجلًا �أم �آجلًا.
ت�ضم ��ن البحث العديد من الر�سائل لأنظمة الحك ��م الظالمة والم�ستبدة ,ب�ضرورة اال�ستجابة
لمطالب �شعوبها ال�شرعية والإن�سانية ,و�إلًا فالتغيير قادم لكونه �سنة �إلهية.
يك�ش ��ف البح ��ث زيف الأنظم ��ة التي تدعي الإ�س�ل�ام ,لأن مظاهر حكمه ��ا تتنافى مع مظاهر
الحكم الإ�سالمي.
ثال ًثا :منهج الباحث:
ق ��ام الباحث بهذه الدرا�سة من منظ ��ور قر�آني بحت ,بعيدًا عن �آراء ال�سيا�سيين وغيرهم من
المحللين.
ا�ستخدم الباحث العديد من المناهج العلمية ,منها :المنهج اال�ستقرائي الناق�ص ,والتحليلي,
والو�صفي� ,إ�ضافة �إلي منهج اال�سترداد التاريخي.
رج ��ع الباح ��ث �إلى �أق ��وال كبار المف�سري ��ن القدامى في تف�سي ��ر الآيات القر�آني ��ة ,كالطبري
والقرطب ��ي واب ��ن كثير ,وال ��رازي وغيرهم� ,إ�ضافة �إل ��ى المف�سرين المحدثين كاب ��ن عا�شور و�سيد
قطب.
مهد الباحث بمقدمة لك ��ل مبحث ومطلب ,وو�ضع العناوين المنا�سبة لها ,كما ترجم الباحث
للأعالم المغمورين للتعريف بهم.
ق ��ام الباحث يتخري ��ج الأحاديث وعزوها �إلى مظانها ,والحكم عليه ��ا من خالل �أقوال علماء
التخريج.
راب ًعا :خطة البحث:
ا�شتملت خطة البحث على تمهيد ,ومبحثين وخاتمة ,جاءت على النحو التالي:
التمهيد وفيه:
الأزمة لغة وا�صطالحًا.
خ�صائ�ص الأزمة.
المبحث الأول :قواعد نظام الحكم في الإ�سالم:
وفيه :مدخل و�أربعة مطالب:
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المدخل :القاعدة لغة وا�صطالحًا.
المطلب الأول :القاعدة الأولى الحاكمية هلل وحده.
المطلب الثاني :القاعدة الثانية العدل والم�ساواة بين الجميع.
المطلب الثالث :القاعدة الثالثة ال�شورى.
المطلب الرابع :القاعدة الرابعة طاعة الأمير واجبة في غير مع�صية.
المبحث الثاني :الحكم والحكام بين قواعد التدمير ومظاهر التمكين:
وفيه :مطلبان:
المطلب الأول :قواعد التدمير كما ي�صورها القر�آن الكريم.
المطلب الثاني :مظاهر التمكين كما ي�صورها القر�آن الكريم.
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التمهيد وفيه:
� اً
وا�صطالحا:
أول :الأزمة لغة
ً
 .1الأزمة لغة:
ق ��ال ابن فار�س�« :أَ َز َم :و�أما الهمزة والزاء والميم ,ف�أ�ص ��ل واحد ،وهو ال�ضيق وتداني ال�شيء
م ��ن ال�شيء ب�شدة والتفاف ,وقال الخليل� :أًزَ ْمتُ  ،و�أنا �آزم ،والأًزْ ٌم� :ش ّد ُة الع�ض ،والفر�س ي�أزِم على
ف�أ�س اللجام ـ قلت َي ُّ
وال�س َن ُة
ع�ض ـ ويقال �أًزَ َم الرجل على �صاحبه� :أي لزمه ،و�آزمني كذا� :ألزمنيهِ ،
أزم م�ضيق الوادي ذي الحزونة((( ،والم�أزمان م�ضيق بالحرم»(((.
�أ َز َم ٌة لل�شدة التي فيها ،والم� ُ
ق ��ال الرازي« :الأزمة :ال�شدة ،والقح ��ط ،و�أَ َز َم عن ال�شيء� :أم�سك عنه ،وكل طريق �ضيق بين
جبلي ��ن ،م�أزِم ،ومو�ض ��وع الحرب �أي�ضا م�أزِم ,ـ قل ��ت :ب�سبب الحالة ال�صعب ��ة وال�شديدة التي تكون
�أثن ��اء القت ��ال ,خ�صو�صا عند التقاء الجمعان وجه ��ا لوجه ـ ومنه المو�ضع ال ��ذي بين الم�شعر وبين
عرفة �سمي م�أزمان»(((.
وعل ��ى �ض ��وء ما �سب ��ق ف�إن الباح ��ث يرى �أن الأزم� � َة في اللغة ,له ��ا عدة معان ��ي متقاربة تدل
عل ��ى ال�ش ��دة والتعب وال�ضي ��ق والألم ,وعدم اال�ستق ��رار والو�ضوح ،وهذه الحال ُة تحت ��اج �إلى اتخاذ
ق ��رار �سريع للخ ��روج منها ,ب�أمن و�س�ل�ام ,لأنها لو ا�ستم ��رت ف�إنها تهدد بالخط ��ر حياة من نزلت
به ,ويمكن الإ�شارة لهذه الحال ��ة بقوله تعالى} :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ{(((.

ا�صطالحا:
 .2الأزمة
ً
اختل ��ف العلم ��اء عند تعريفهم للأزمة ف ��ي اال�صطالح ,اختالفًا �شكليً ��ا ,و�إن كانوا قد اتفقوا
عل ��ى الم�ضامي ��ن الرئي�سية والأ�سا�سية لها ،ولعل ذلك يعود لتن ��وع التخ�ص�صات لديهم ,ولقد �أ�شار
مراحل
�إل ��ى ه ��ذا التباين في التعريفات الدكت ��ور العماري بقوله « :طالما كانت الأزم ��ة مرحل َة من
ِ
ال�ص ��راع� ,أو درج� �ةً من درجاته� ,أو طوراً من �أطوارِه ،ف�إنها تعز كذلك عن الح�صر والتحديد ,ولعل
 -1احلزونة :اخل�شونة يف الأر�ض� ,أو التي ت�صيب باحلزن .ابن الأثري (1399هـ 1979 -م) ,جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن
حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�شيباين اجلزري ابن الأثري (املتوفى606 :هـ) النهاية يف غريب احلديث والأثر,
طاهر �أحمد الزاوى ,حممود حممد الطناحي ,املكتبة العلمية بريوت ,بدون طبعة (.)380/1
 -2ابن فار�س1418 ( ,هـ1998 /م) معجم مقايي�س اللغة ،حققه �شهاب الدين �أبي عمرو ،دار الفكر للن�شر والتوزيع ،ط لونان
الثانية.)73( ،
 -3الرازي ،زين الدين ,خمتار ال�صحاح ،عني برتتيبه حممود خاطر ،دار الفكر بريوت بدون طبعة (.)15
( -4الأحزاب 10 :ـ )11
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كلم ��ات ت�شارل ��ز ماكليالند التي يعبر فيها عن مدى تعذر و�ضع تعري ��ف �شمولي لمعنى الأزمة ,ت�أتي
قاطعة الداللة في هذا ال�صدد ,عندما يقول� :إن كماً هائالً من الدرا�سات التي ن�شرت خالل الأعوام
الخم�س َة ع�شر الما�ضية حول مدلول الأزمة ،والتي حاولت معالج َة هذا المدلول ,من مختلف زواياه،
قد زادت من �صعوبة الوقوف على حقيقة مبنى ومعنى هذا المدلول»(((.
ورغ ��م ه ��ذه الإ�شكالية لدى الباحثين في ع ��دم تحديد معنىً �شامل للأزم ��ة� ,إال �أن كلًا منهم
اجتهد وو�ضع تعريفاً لها ،وفيما يلي يذكر الباحث بع�ض التعريفات:
يقول الدكت ��ور الهدمي ,خبير الدرا�سات الإ�ستراتيجية« :ه ��ي لحظة حرجة وحا�سمة ,ينبغي
�أن ُيفه ��م �أنها تتعلق بم�صي ��ر الكيان الإداري الذي �أ�صابته ،وت�شكل بذلك �صعوبة حادة� ،أمام متخذ
القرار ،تجعله في حيرة بالغة»(((.
ويق ��ول الحم�ل�اوي »:ه ��ي عبارة عن خلل ي�ؤث ��ر ت�أثيرًا ماديً ��ا على النظام كله ،كم ��ا �أنه يهدد
االفترا�ضات الرئي�سية ,التي يقوم عليها هذا النظام»(((.
�أم ��ا الخ�ضيري فيرى �أنها « تعبر عن موقف وحال ��ة يواجهها متخذ القرار ,في �أحد الكيانات
الإدارية ( دولة ،م�ؤ�س�سة ،م�شروع� ,أ�سرة) تتالحق فيها الأحداث وتت�شابك معها الأ�سباب بالنتائج,
ويفقد معها متخذ القرار قدرته على ال�سيطرة عليها� ,أو على اتجاهاتها الم�ستقبلية»(((.
وبن ��اءً على ما �سبق ف� ��إن الأزمة هي :فترة م�صحوبة بالألم وال�ش ��دة وال�ضيق ,تهدد كيان من
ت�صيب ��ه ,وتوقعه في حالة من القل ��ق والذعر والهلع ,ب�سبب نق�ص المعلوم ��ات ,تتطلب اتخـاذ قرار
حكيـم و�سريـع للخروج منهـا� ,إما للأف�ضل �أو ب�أقل خ�سارة.
ثان ًيا :خ�صائ�ص الأزمة:
ال�سيد عليوة :يرى �أن �أهم خ�صائ�ص الأزمة تتمثل في النقاط التالية:
ه ��ي نقطة تح ��ول ،تتزايد فيه ��ا الحاجة �إل ��ى الفعل المتزاي ��د ورد الفعل المتزاي ��د لمواجهة
الظروف الطارئة.
تتميز بدرجة عالية من ال�شك في القرارات المطروحة.
ي�صعب خاللها التحكم في الأحداث.
 -1العماري (  1414هـ 1993 ،م ) �إدارة الأزمات يف عامل متغري ،مركز الأهرام للرتجمة والن�شر ،ط الأوىل (.)16
 -2الهدمي ،ماجد �سالم ،مبادئ �إدارة الأزمات ،دار زهران للن�شر والتوزيع ,بدون طبعة (.)8
 -3احلمالوي (1998م) حممد ر�شيد� ،إدارة الأزمات جتارب حملية وعاملية ،ط الثانية.)29( ,
 -4اخل�ضريي ,د حم�سن �أحمد� ,إدارة الأزمات منهج اقت�صادي �إداري حلل الأزمات على م�ستوى االقت�صاد القومي والوحدة
االقت�صادية ،مكتبة مدبويل ،ط الثانية.)53( ,
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ت�س ��ود فيها ظروف من عدم الت�أكد م ��ن �صحة المعلومات ب�سبب نق�صها ،والعمل فيها في جو
غام�ض.
�ضغ ��ط الوقت والحاجة �إلى اتخاذ ق ��رارات �صائبة و�سريعة ،مع عدم وج ��ود احتمال للخط�أ,
ل�ضيق الوقت.
التهديد ال�شديد للم�صالح والأهداف.
المفاج�أة وال�سرعة في وقوعها.
�سيادة حالة من الخوف والهلع ربما ت�صل �إلى الرعب وتقيد التفكير(((.
وي ��رى الباحث �أن خ�صائ� ��ص الأزمة ت�ؤخذ من خالل معانيها اللغوي ��ة ال�سابقة ,التي جاءت
على النحو التالي:
نقط ��ة تحول �إم ��ا �إلى ال�سلب� ,إذا تركت دون ع�ل�اج ،و�إما �إلى الإيج ��اب �إذا تم التعامل معها
بحكم ��ة وح�س ��ن �إدارة ،قـال تعال ��ى} :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ {((( ,قال تعالى} :ﭑ
(((
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{
الفجائي ��ة �أحيان ��ا ,وفي الغال ��ب يكون لها مقدم ��ات على �شكل �إنذارات ,ق ��ال تعالى} :ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊ
َ
ﰋ{((( ،وقول ��ه تعال ��ى} :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ {(((.

�إح ��داث حالة من الخوف والإرب ��اك والقلق ال�شديد والحيرة ,لدى متخذ القرار قـــــال تعالى:
}ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ{(((.
�ضي ��ق الوقت ,ب�سبب انفجاره ��ا ,والخوف من �أ�ضرارها ,ق ��ال تعالى} :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ {(((.

 -1عليوة ،ال�سيد (1426هـ 2005م)� ،إدارة الوقت والأزمة والإدارة بالأزمات ،القاهرة ،دار الأمني للن�شر والتوزيع )75( ,بت�صرف.
( -2ال�شرح)6 ,5 :
( -3البقرة)216:
( -4الأنعام)44:
( -5الأعراف)95:
( -6البقرة)144:
( -7الم�ؤمنون)100 ,99 :
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ومن خ�صائ�صها �أنها تهدد حياة من ت�صيبه� ,سواء كان �إن�سان �أو كيان ,قال تعالى} :ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{((( ,وق ��ال تعال ��ى} :ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{(((.
الغمو� ��ض وع ��دم و�ضوح الر�ؤي ��ة� ،إما ب�سب ��ب مفاج�أتها للكي ��ان الإداري� ،أو لع ��دم اال�ستعداد
المطلوب لمواجهتها� ،أو لنق�ص المعلومات حول وقت انفجارها ،قال تعالى} :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{(((.
�سرعة االنت�شار �إذا لم تجد من يت�صدى لها ,ب�سبب التحول ال�سريع الذي يطر�أ على الم�ؤ�س�سة
�أو الكيان ,قال تعالى} :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ {(((.
�أنها تفر�ض على متخذ القرار� ,ضرورة اتخاذ قرار �سريع وحا�سم وحكيم.
ع ��ن �أن� ��س بن مال ��ك �س قال :قال ر�س ��ول اهلل�« :إن قام ��ت على �أحدكم القيام ��ة ،وفي يده
ف�سيلة((( فليغر�سها» (((.
المبحث الأول
قواعد نظام الحكم في الإ�سالم
يتن ��اول المبح ��ث الحديث عن القواعد التي يق ��وم ويرتكز عليها الحك ��م والحكام في الدولة
الم�سلمة ,عند و�ضعهم للقوانين والت�شريعات التي ت�ضبط �سيا�ستهم في �إدارة الدولة ,وهذه القواعد
م�صدرها من اهلل �ﻷ ور�سوله ,لأنهما الم�صدران الرئي�سيان لقوانين الت�شريع في الإ�سالم� ,إ�ضافة
( -1الكهف)42:
( -2يون�س)22:
( -3النور)40:
( -4القمر)31:
-5الف�سيل �صغار النخل وهي الودي واجلمع ف�سالن .امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري .احلموي� ,أبو العبا�س �أحمد بن
حممد بن علي الفيومي( ،املتوفى :نحو 770هـ) امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري ,املكتبة العلمية ,بريوت ,بدون طبعة,
(.)473/2
-6الإمام �أحمد 1421( ,هـ  2001 -م) �أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) م�سند
الإمام �أحمد ,حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ,عادل مر�شد ،و�آخرون� ,إ�شراف :د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ,م�ؤ�س�سة الر�سالة,
ط الأوىل ( 251/20حديث رقم  .)12902قال �شعيب� :إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم ،رجاله ثقات رجال ال�شيخني غري حماد
بن �سلمة ،فمن رجال م�سلم ه�شام :هو ابن زيد بن �أن�س بن مالك.
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�إل ��ى م�صادر الت�شريع الأخرى كالإجماع والقيا�س ,والأنظمة التي تتجاهل تلك القواعد وال تعتبرها
مرتكزًا لحكمها و�سيا�ستها ,ف�إنها �ستخ�ضع ل�سنة اهلل في زوالها ,مهما كانت قوية!!.
المدخل وفيه:
� اً
وا�صطالحا:
أول :القاعدة لغة
ً
القاعدة لغة :قال الراغب « :قعد ال ُق ُعو ُد يقابل به القيام ،وا ْل َق ْع َد ُة للم ّرة ،وال ِق ْع َد ُة للحال التي
يك ��ون عليها ا ْل َقاع ��د ،وال ُق ُعو ُد قد يكون جمع قاعد ,ق ��ال تعالى} :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
والقاع � َ�د ُة :لم ��ن قع ��دت عن الحي�ض وال ّت ��ز ّوج ،وال َق َو ِاع� � ُد جمعها ,وقواعد
ﮚﮛ,((({....
ِ
البناء �أ�سا�س ��ه ,قال تعال ��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ { (البقرة.((( )127:
قال ابن منظور« :والقاعدة� :أ�ص ��ل الأ�سا�س ،والقواعد :الإ�سا�س ،وقواعد البيت �إ�سا�سه ,قال
الزج ��اج :القواعد �أ�ساطين البناء الت ��ي تعمده ,وقواعد الهودج :خ�شبات �أرب ��ع معتر�ضة في �أ�سفله
ترك ��ب عيدان اله ��ودج فيها ,قال �أب ��و عبيد :قواعد ال�سح ��اب �أ�صولها المعتر�ضة ف ��ي �آفاق ال�سماء
�شبهت بقواعد البناء» (((.
ا�صطالحا
 .2القاعدة
ً
قال الكفوي« :كل قاعدة فهي �أ�صل للتي فوقها»(((.
ق ��ال ال�سبكي(((« :القاعـدة :الأمـ ��ر الكلي الذي ينطبق عليـه جزئي ��ات كثيـرة يفهـم �أحكامها
منها»(((.
�( -1آل عمران)191:
-2الراغب (1412هـ) �أبو القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب الأ�صفهاين (املتوفى502 :هـ) املفردات يف غريب القر�آن,
حتقيق عدنان النحوي ,دار القلم ،الدار ال�شامية ,دم�شق بريوت ,الطبعة الأوىل (.)678 ,677
 -3ابن منظور1414( ,هـ) حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور الأن�صاري الرويفعى الإفريقى (املتوفى:
711هـ) ل�سان العرب ,دار �صادر ,بريوت ,بدون طبعة ( .)361/3
 -4الكفوي� ,أيوب بن مو�سى احل�سيني القرميي الكفوي� ،أبو البقاء احلنفي (املتوفى1094 :هـ) ,الكليات ,حتقيق :عدنان دروي�ش,
حممد امل�صري ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ,بريوت بدون طبعة (.)702
-5قا�ضي الق�ضاة تاج الدين �أبو ن�صر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام ال�سبكي ال�شافعي .املتوفى �سنة «771هـ»
كان �إماما بارعا مفتنا يف �سائر العلوم ،وله ت�صانيف �شتى .الذهبي (1427هـ 2006م) �شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد
بن عثمان بن َقايمْ از الذهبي (املتوفى748 :هـ) ,دار احلديث ,القاهرة ,بدون طبعة (.)28/1
 -6ال�سبكي (1411هـ1991 -م) تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ال�سبكي (املتوفى771 :هـ) الأ�شباه والنظائر ,دار الكتب
العلمية ,ط الأوىل (.)11
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وي ��رى الباح ��ث �أن القاع ��دة هي الأ�سا� ��س �أو الأ�صل ال�ضاب ��ط ,الذي تقوم به باق ��ي الأجزاء
الأخرى وت�ستند �إليه.
ق ��ال الخي ��اط« :والقاعدة مهمة ,لأنها ت�ضب ��ط الفروع وتقيد �ش ��وارد الجزئيات ,فالجزئيات
تتنام ��ي ,وال ي�ستطيع �أن يحيط بها الإن�سان طول عمره ,ولكن َ�ض ْب ُط الفقه بالقواعد ي�ستغنى به عن
حفظ �أكثر الجزئيات ,الندراجها في الكليات» (((.
المطلب الأول :قاعدة الحاكمية هلل
ق ��ال تعال ��ى} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{((( ,وق ��ال} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ,((({..
وقال �سبحانه} :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ {(((.
تتح ��دث هذه الآيات وغيره ��ا �أن الحكم وو�ضع الت�شريع هلل وحده ,وال يجوز ذلك لغيره ,مهما
عظ ��م قدره وعال و�ش�أن ��ه ,لأنه �سبحانه �أعلم بم ��ا ي�صلح خلقه ,قال تعال ��ى} :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ{(((.
ق ��ال قطب« :ولي� ��س لأحد من خلق اهلل �أن ي�شرع غير ما �شرع ��ه اهلل ,و�أذن به كائنًا من كان,
فاهلل وحده هو الذي ي�شرع لعباده ,لأنه مبدع هذا الكون كله ،ومدبره بالنوامي�س الكلية الكبرى التي
اختارها له ,والحياة الب�شرية �إن هي �إال تر�س �صغير في عجلة هذا الكون الكبير ،فينبغي �أن يحكمها
ت�شري ��ع يتم�ش ��ى مع تلك النوامي�س ,وال يتحقق هذا �إال حين ي�شرع لها المحيط بتلك النوامي�س ,وكل
من عدا اهلل قا�صر عن تلك الإحاطة بال جدال»(((.
ي ��رى �أبو فار� ��س� :أن الحاكمية ال تكون �إلاّ هلل وحده ,وهي من �أول ��ى خ�صائ�ص الإلوهية ,وقد
انف ��رد به ��ا �سبحانه تعالى ,ولي�س لأحد من الب�شر �أن يدعيه ��ا ,فالم�شرع والمحلل والمحرم هو اهلل
وح ��ده ,فم ��ا �أحله اهلل فهو الحالل ,وما حرم ��ه اهلل فهو الحرام ,و�أ�ضاف قائ�ّل اّ  :وهذا يعني �أن ما
 -1اخلياط1425( ,هـ ـ 2004م) عبد العزيز عزت ,النظام الأ�سا�سي يف الإ�سالم ,دار ال�سالم ,الطربي الثانية (.)116
( -2الأنعام)57:
ُّ -3
(ال�شورى)13:
( -4الن�ساء)105:
( -5الملك)14:
 -6قطب1412( ,هـ) �سيد ,قطب �إبراهيم ح�سني ال�شاربي (املتوفى1385 :هـ) الظالل ,دار ال�شروق ,بريوت القاهرة ,ط ال�سابعة
ع�شر (.)3152/5
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ي�صدر عن الطواغيت من قوانين وت�شريعات ي�شرعونها للنا�س ويحكمون النا�س بها تعتبر باطلة من
�أ�سا�سها ,غير ملزمة لأحد(((.
لأن ال�سي ��ادة في النظ ��م الو�ضعية تكون للب�ش ��ر يبيحون ويفر�ضون ويمنع ��ون ح�سب �أهوائهم
وم�صالحهم و�أمزجتهم� ,أو يكون جزءًا منها من الإ�سالم لتحقيق م�صلحة ما والآخر من غيره.
قال تعال ��ى} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ{(((.
تتن ��اول هذه الآي ��ات �صنفًا من النا� ��س الذين يرف�ضون حك ��م اهلل ابتداءً ,لكنه ��م ي�أتون �إليه
م�سرعي ��ن خا�ضعي ��ن مطيعين منقادين لحكم ��ه� ،أي� :إذا كان الحق لهم على غيره ��م �أ�سرعوا �إلى
حكمه ,لثقتهم ب�أنه كما يحكم عليهم بالحق ,ف�إنه يحكم لهم بالحق(((.
ق ��ال اب ��ن عجيب ��ة((( :و�إن يكن لهم الحق على غيره ��م ي�أتوا �إلى الر�س ��ول مذعنين م�سرعين
ف ��ي الطاعة ،طلبًا لحقهم ،ال ر�ضًا بحكم ر�سوله ��م ,لمعرفتهم �أنك ال تحكم �إال بالحق المر والعدل
المح� ��ض ،يمتنع ��ون م ��ن المحاكم ��ة �إليك� ،إذا ركبه ��م الحق ،لئ�ل�ا تنزعه منه ��م بق�ضائك عليهم
لخ�صومه ��م ،و�إن ثبت لهم حق عل ��ى خ�صم �أ�سرعوا �إليك ،ولم ير�ض ��وا �إال بحكمك ،لت�أخذ لهم ما
وجب لهم على خ�صمهم(((.
المطلب الثاني :القاعدة الثانية العدل بين الجميع
ق ��ال تعال ��ى} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ{((( ,وق ��ال تعال ��ى} :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ{(((.

� -1أبو فار�س ,النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم  )27 ,21(,بت�صرف ,مرجع �سابق .
( -2النور 48 :ــ )49
 -3انظر البغوي ( 1417هـ  1997 -م) �أبو حممد احل�سني بن م�سعود البغوي (املتوفى510 :هـ) ,معامل التنزيل يف تف�سري القر�آن,
حققه وخرج �أحاديثه حممد عبد اهلل النمر ,عثمان جمعة �ضمريية� ,سليمان م�سلم احلر�ش ,دار طيبة للن�شر والتوزيع ,ط
الرابعة (.)56/6
 -4ابن عجيبة ( 1224 - 1160هـ =  1809 - 1747م)� ,أحمد بن حممد بن املهدي ،ابن عجينة ،احل�سني الأجنري :مف�سر �صويف
م�شارك ,من �أهل املغرب .دفن ببلدة �أجنرة (بني طنجة وتطوان) له كتب كثرية ،منها (البحر املديد يف تف�سري القر�آن املجيد.
الزركلي (2002م) خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س ،الزركلي الدم�شقي (املتوفى1396 :هـ) ,الأعالم ,دار
املاليني ,ط اخلام�سة ع�شر (.)245/1
 -5انظر ابن عجيبة ( 1419هـ) �أبو العبا�س �أحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احل�سني الأجنري الفا�سي ال�صويف (املتوفى:
1224هـ) البحر املديد ,حتقيق� :أحمد عبد اهلل القر�شي ر�سالن ,النا�شر :الدكتور ح�سن عبا�س زكي القاهرة ,بدون طبعة
(.)55/4
( -6النحل)90:
( -7الن�ساء)58:
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ه ��ذه الآي ��ات ت�أم ��ر الم�ؤمنين بالعدل �س ��واء كان ��وا حكامً ��ا �أو محكومين� ,أم ��ا الحكام فلأن
الع ��دل �أ�سا� ��س الملك ,و�أم ��ا المحكومين ,فلك ��ي ي�سود الحب فيم ��ا بينهم ,كذل ��ك �أمرهم بالعدل
حت ��ى م ��ع م ��ن يكره ��ون ,ق ��ال} :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ{(((.

ق ��ال القر�ش ��ي�« :إن ب�سط العدل من �أه ��م المبادئ الأ�سا�سية في الإ�س�ل�ام ,لأن الإ�سالم �أهم
م ��ا ين�شده م ��ن الأهداف تحقيق العدل ,والق�ض ��اء على الظلم والجور ,وق ��د ارتبطت جميع مناحي
الت�شريع الإ�سالمي بالعدل فال يوجد ثمة حكم �إلاّ مرتبطًا به»(((.
يق ��ول �أبو عيد�« :إن �إقامة العدل ف ��ي الدولة الإ�سالمية لي�ست من الأمور التطوع ّية التي تترك
ل ��ر�أي الحاك ��م ,بل تعد من �أقد� ��س الواجبات و�أهمه ��ا ,دل على ذلك ق ��ول اهلل} :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ{((( ,وقد �أوجب الإ�سالم على الحكام �أن يقيموا العدل بين النا�س دون النظر �إلى لغاتهم� ,أو

�أوطانه ��م� ,أو �أحوالهم وحتى عقيدته ��م ,فالحاكم يعدل بين المتخا�صمين ويحكم بالحق»((( ,وهذا
م ��ا حدث م ��ع ال�صحابة عندما �أرادوا من ��ع الم�شركين من الطواف حول الكعب ��ة فنزل قول اهلل �ﻷ :
}ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ{(((.
ق ��ال الزمخ�شري :والمعن ��ى :ال يحملنكم بغ�ضك ��م للم�شركين على �أن تترك ��وا العدل فتعتدوا
عليه ��م ,بارتك ��اب م ��ا ال يحل لكم من ُم ْثلة� ,أو قذف �أو قتل �أوالد �أو ن�س ��اء� ,أو نق�ض عهد �أو ما �أ�شبه
ذل ��ك ,واعدل ��وا لأن العدل �أق ��رب �إلى التقوى ،وفي ��ه تنبيه عظيم على �أن وجـ ��وب العدل مع الكفـار
الذين هـم �أعداء الل(((.
يق ��ول عليان :العدل ميزان االجتم ��اع في الإ�سالم ,فعليه يقوم بن ��اء المجتمع� ,إذ به ت�ستقيم
الأم ��ور وت�سير في م�سارها ال�صحيح ,وبه تطمئ ��ن النفو�س �إلى نيل حقوقها ,وكل نظام ال يقوم على
( -1المائدة)8:
 -2القر�شي (1408هـ ـ 1978م) باقر �شريف ,النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم ,دار التعارف للمطبوعات ,الطبعة الرابعة (.)57
( -3الن�ساء)58:
� -4أبو عيد (1416هـ ـ 1996م) عارف خليل ,نظام احلكم يف الإ�سالم ,دار النفائ�س ,ط الأوىل (.)272
( -5المائدة)8:
 -6الزخم�شري (�أبو القا�سم حممود بن عمرو بن �أحمد ،الزخم�شري جار اهلل (املتوفى538 :هـ) ,الك�شاف عن حقائق غوام�ض
التنزيل ,دار الكتاب العربي ,بريوت ,ط الثالثة ( )613 /1خمت�صرًا.
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الع ��دل �سرع ��ان ما ينهار ,مهما كانت الق ��وة التي تحميه ,لأن العدل هو الدعام ��ة القوية التي يقوم
عليها الحكم ,وقد قيل قديمًا �إن العدل �أ�سا�س الملك(((.
المطلب الثالث :القاعدة الثالثة ال�شورى:
قال تعال ��ى} :ﮞ ﮟ ﮠ{((( ،وقال} :ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ {(((.
لق ��د �أخذ بال�شورى ع ��دد من الملوك والحكام قب ��ل الإ�سالم ,لأهميته ��ا ومكانتها و�أثرها في
الو�ص ��ول �إلى �أ�ص ��وب القرارات ,فه ��ذه بلقي�س تق ��ول لقومه ��ا} :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ {((( ،وه� ��ؤالء �إخوة يو�سف يجتمعون للت�شاور في �ش�أن �أخيهم يو�سف
÷ ،ق ��ال تعال ��ى} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ{((( ،والع ��رب ف ��ي الجاهلي ��ة كان لهم مكان يت�ش ��اورون فيه ي�سمى دار الن ��دوة بناه ق�صي بن
كالب((( ,وكذلك في �سقيفة بني �ساعدة.
�أم ��ا في الإ�سالم ف� ��إن ال�شورى لي�ست مج ��رد قاعدة للحكم فح�سب ,بل ه ��ي �سورة نزلت من
عن ��د اهلل �ﻷ لنتعب ��ده بتالوته ��ا ،ولبيان �أهمي ��ة ال�شورى في اتخ ��اذ القرارات الحكيم ��ة ,كذلك ف�إن
الر�س ��ول كان كثير الم�ش ��اورة لأ�صحابه ,في ال�سلم والحرب ,والح ��ل والترحال ,وفي العديد من
المواق ��ف الدقيقة والخطيرة ,الت ��ي يترتب عليها م�صير الأمة فنجده طل ��ب الم�شورة من �أ�صحابه
علي �أيها النا�س ،وكان �أحياناً ي�أخذ بالمبادرات الفردية ,وهي على �شكل م�شورة من
بقوله� :أ�شيروا َّ
والح َباب بن المنذر((( في غزوة بدر ,و�أم �سلمة
بع�ض �أ�صحابه ,ك�سلمان الفار�س في حفر الخندقُ ,
 -1عليان (1420هـ ـ 1999م) �شوكت حممد ,النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم ,الريا�ض مكتبة امللك فهد الوطنية ,ط الأوىل (.)39
ُّ -2
(ال�شورى)38:
�( -3آل عمران)159:
( -4النمل)32:
( -5يو�سف)8:
 -6ق�صي بن كالب بن مرة بن كعب بن ل�ؤي� ،سيد قري�ش يف ع�صره رئي�سهم� ،أول من كان له ملك بني كنانه ،وهو الأب اخلام�س يف
�سل�سلة الن�سب النبوي ،مات �أبوه وهو طفل �صغري� ،سمي ق�صياً لبعده عن دار قومه ،رحل مع �أمه لل�شام ،وملا كرب عاد للحجاز،
كان مو�صوفاً بالدهاء ,ويل البيت احلرام فهدم الكعبة و�أعاد بناءها ،كانت له احلجابة وال�سقاية والرفادة والندوة واللواء,
كانت قري�ش تتيمن بر�أيه ,وال تربم �أمراً �إال يف داره .الزركلي2002( ،م) خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س،
الزركلي الدم�شقي (املتوفى1396 :هـ) الأعالم ,دار العلم للماليني ,الطربي اخلام�سة.)198/5( ,
 -7حباب بن املنذر بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن �سلمة الأن�صاري اخلزرجي ال�سلمي يكنى �أبا عمر وقيل
�أبا عمرو و�شهد بدرا ،وهو ابن ثالث وثالثني �سنة ،هكذا قال الواقدي ،وغريه .ابن الأثري1415( ,هـ  1994 -م) �أبو احل�سن علي
بن �أبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ال�شيباين اجلزري ،عز الدين ابن الأثري (املتوفى630 :هـ)� ,أ�سد
الغابة يف معرفة ال�صحابة ,حتقيق :علي حممد معو�ض  -عادل �أحمد عبد املوجود ,دار الكتب العلمية ,ط الأوىل (.)665/1
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في �صلح الحديبية ,وغير ذلك.
وج ��اء الخلفاء الرا�شدون من بعده �أبو بكر وعم ��ر وعثمان وعلي ,وا�ستمروا على هذا المنهج
الأ�صيل ,كل ذلك لتحقيق م�صلحة الأمة والو�صول �إلى �أ�صوب الآراء(((.
كذلك فال�شورى لي�ست مق�صورة في �أمر دون �أمر� ,أو ميدان دون ميدان ,بل هي في كل الأمور
الت ��ي لي�س فيها ن�ص �شرعي ،والت�شاور بين المخت�صين في فهم الن�صو�ص ,قال الزحيلي« :الت�شاور
ف ��ي الق�ضايا الديني ��ة والدنيوية وال�سيا�سية واالجتماعي ��ة واالقت�صادية والثقافي ��ة والتنظيمية� ،أي
فيم ��ا لم ي ��رد به ن�ص ت�شريعي وا�ضح الدالل ��ة ،لأن الأمر القر�آني بالم�ش ��اورة غير مخ�صو�ص ب�أمر
الدين»(((.
� اً
أول :المدخل وفيه :ال�شورى لغة وا�صطالح ًا
 .1ال�شورى لغة:
ق ��ال ابن فار� ��س« :ال�شين والواو والراء �أ�ص�ل�ان مطردان ،الأول منهما �إب ��داء �شيء و�إظهاره
وعر�ضه ،والآخر �أخذ �شيء.
عر�ضتُها.
الأول قولهم�ِ :ش ْرتُ ال ّدا ّبة �شوراً� ،إذا ْ
والباب الآخ ��ر قولهم�ِ :ش ْرت الع�سل �أ�شو ُر ُه وهو م�شت ُّق من َ�ش ْور الع�سل ،فك�أن الم�ست�شير ي�أخذ
الر�أي من غيره»(((.
قال ابن منظور�« :شار الع�سل ي�شوره �شوراً و�شياراً و�شيارة وم�شاراً وم�شارةً:
وال�ش ��و ُر ِّ
وال�شيار ّ
ا�ستخرج ��ه م ��ن الوقبة واجتب ��اه»((( ،وال�ش� � ّو َر ُة ّ
وال�شار ُةَّ ،
وال�ش ��وار :الح�سن
والجمال» (((.
وبناء على ما �سبق ف�إن ال�شورى في اللغة لها عدة منها:
 -1انظر بن كثري1419( ،هـ) �أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الب�صري ثم الدم�شقي (املتوفى774 :هـ) تف�سري القر�آن
العظيم ,حتقيق :حممد ح�سني �شم�س الدين ,دار الكتب العلمية ،من�شورات حممد علي بي�ضون ,بريوت ,ط الأوىل,)131/2( ,
وانظر �أبو فار�س1407( ،هـ 1986 -م) حممد عبد القادر ،النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم ,دار الفرقان ،عمان الأردن ،ط الثانية
(.)82-81
ّ
إ�سالمي و�أ�صوله بجامعة دم�شق ,كل َّية َّ
ال�شريعة الفقه الإ�سالمي و�أدلته ,دار
 -2الزحيلي ،وَهْ َبة الز َُّح ْي ِل ّي� ،أ�ستاذ ورئي�س ق�سم الفقه ال
ّ
الفكر� ,سور َّية ,دم�شق ,ط الرابعة.)6202/8( ,
 -3ابن فار�س ،مقايي�س اللغة ( )541خمت�صراً ,مرجع �سابق.
 -4ابن منظور ،ل�سان العرب ( )390 ،379/3مرجع �سابق .
 -5الفريوزي (1426هـ ـ 2005م) جمد الدين �أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز�آبادى (املتوفى817 :هـ) �آبادي ،القامو�س املحيط,
العرق�سو�سي ,مكتب حتقيق الرتاث يف م�ؤ�س�سة الر�سالة ,ط الثامنة.)379( ,
ب�إ�شراف :حممد نعيم
ُ
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العمل على �إبداء ال�شيء و�إظهاره.
عر�ض الأمر على الآخرين لأخذ ر�أيهم.
الو�صول �إلى �أح�سن �شيء ممكن.
 .2ال�شورى ا�صطالح ًا:
قال الأن�صاري« :هي ا�ستطالع ر�أي الأمة �أو من ينوب عنها في الأمور العامة بها»(((.
بينم ��ا ال�شورى من وجهة نظ ��ر نعمان هي« :عر� ��ض لوجهات النظر المختلف ��ة لإظهار الآراء
المخب ��وءة عند �أ�صحابه ��ا ,وتقليب لها بالدرا�س ��ة والتحليل ،وبذلك الجهد ف ��ي ا�ستخراج �أ�صحها
و�أ�صلحها ،ثم جنى �أح�سنها و�أوجهها و�أوالها بالأخذ»(((.
�أم ��ا �أب ��و فار�س فيري �أنه ��ا« :تقليب الآراء المختلف ��ة ،ووجهات النظ ��ر المطروحة في ق�ضية
م ��ن الق�ضاي ��ا ،واختبارها من �أ�صحاب العقول والأفهام حتى يتو�ص ��ل �إلى ال�صواب منها �أو �أ�صوبها
و�أح�سنها ليعمل به حتى تتحقق �أح�سن الم�صالح» (((.
وبن ��اء عل ��ى كل ما �سبق ف�إن تعري ��ف �أبو فار�س �أف�ض ��ل التعريفات� ،إال �أن الباح ��ث يرى �أنها:
عر� ��ض م�س�أل ��ة لم يرد فيها ن�ص �شرع ��ي ،على �أهل الر�أي والم�شورة ،لتقليبه ��ا ودرا�ستها ،من �أجل
ا�ستخراج الر�أي الأف�ضل لتحقيق م�صلحة الأمة.
يقول عليان« :يعتبر الإ�سالم ال�شورى �أ�سا�س الحكم ,ودعامة قوية له ,لأنها تو�صل النا�س �إلى
الإدراك ال�صحيح ,في عامة الأمور ,ولي�س �أدل على ذلك من �أن اهلل تعالى قد �أمر ر�سوله بها ,حيث
يقول ....} :ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ {((( ((.
ثان ًيا� :أهمية ال�شورى في الإ�سالم
لقد ذكر العلماء �أهمية ال�شورى في الإ�سالم ,وفيما يلي بيان ذلك:
ق ��ال ابن عطية« :ال�شورى من قواع ��د ال�شريعة ،وعزائم الأحكام ،ومن ال ي�ست�شعر �أهل العلم
فعزله واجب هذا ما ال خالف له»(((.
 -1د .الأن�صاري (1416هـ 1996 -م) عبد احلميد �إ�سماعيل ،ال�شورى و�أثرها يف الدميقراطية ،درا�سة مقارنة ،دار الفكر العربي،
بدون طبعة (.)4
 -2نعمان (1425هـ 2004 -م) �صادق �شايف ،اخلالفة الإ�سالمية ،دار ال�سالم للطباعة ،ط الأوىل (.)76
� -3أبو فار�س النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم )79( ,مرجع �سابق .
�( -4آل عمران)159:
 -5عليان ,النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم ( )35مرجع �سابق.
 -6ابن عطية ،املحرر الوجيز ( )534/1مرجع �سابق.
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ت�ستخدم ال�شورى من �أجل الو�صول �إلى الر�أي الأ�صوب الذي يحقق م�صلحة الأمة.
ت�ستخدم ال�ست�شعار الجميع روح الم�س�ؤولية والأمانة �أثناء الملمات والأزمات.
ت�ستخدم ت�أليفاً للقلوب وتطبيباً للنفو�س(((.
كي ال ينفرد �أي قائد �أو م�س�ؤول في تحديد م�صير الأ ّمة� ،أو الكيان الإداري.
ت�ستخ ��دم ال�شورى لي�ست�شع ��ر الجميع العمل �ضمن الروح الجماعي ��ة ،فالجماعة فيها الرحمة
والبركة ويد اهلل مع الجماعة(((.
ال�شورى فيها اتباع لر�سول اهلل والذي كان �أكثر النا�س م�شورة لأ�صحابه.
ال�شورى فيها طاعة هلل وا�ستجابة لأمره.
العم ��ل على تطمي ��ن الأمة �ضد الإ�شاع ��ة الكاذبة ,ب� ��أن قيادتها واحدة ور�أيه ��ا واحد و�أمرها
�شورى بينها.
ال�شورى فيها عزة الأمة ورفعتها ،لقول الر�سول« :و�أمركم �شورى بينكم فظهر الأر�ض خير
لكم من بطنها» (((.
وخال�صة القول �إن ال�شورى كما قال الغزالي رحمه اهلل�« :إنها ف�ضيلة تطابق الفعل والنقل على
حده ��ا ،و�ص ّدق ��ت الأيام عظم جدواها ،وح�سن عقباها ،وقد عرفن ��ا �أن ر�سول اهلل كان ي�ست�شير
وينزل عن ر�أيه �إلى ر�أي �أ�صحابه ،ما دام ال�صواب ظهر �إلى جانبهم» (((.
المطلب الرابع :طاعة الأمير واجبة في غير مع�صية:
يتح ��دث هذا المطلب عن قاعدة مهمة من قواعد الحكم ,لأنها نابعة من قوة الثقة بالحاكم,
والتي يترتب عليها ا�ستقرار الدولة الم�سلمة ,وتما�سكها وتعاونها بين الحاكم والمحكوم ,وتفاني كل
منهما لتحقيق الم�صلحة العليا للم�سلمين.
قال تعالى} :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ {(((.
 -1انظر املارودي ،النكت والعيون ( )433/1مرجع �سابق.
 -2حديث يد اهلل مع اجلماعة رواه الرتمذي ،عن بن عبا�س كتاب الفنت عن ر�سول اهلل باب ما جاء يف لزوم اجلماعة (466/4
حديث رقم � )2166صححه الألباين كتاب �صحيح و�ضعيف �سنن الرتمذي ( )166/5جزء من حديث ورواه الهيثمي يف الزوائد
 221/5حديث رقم  )9123رواه الطرباين ورجاله ثقات.
 -3الرتمذي كتاب الفنت عن ر�سول اهلل باب ما جاء يف النهي عن �سب الريح ( 529/4حديث رقم  )2266جزء من حديث ،قال
الرتمذي هذا حديث غريب ال نعرفه �إال من حديث �صالح املزي� ،ضعفه الألباين� ،سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة ( 1098/14حديث
رقم  )6999دار املفارق ،الريا�ض اململكة العربية ال�سعودية ،ط الأوىل (1412هـ 1992 -م).
 -4الغزايل (1997م) حممد ،الإ�سالم واال�ستبداد ال�سيا�سي ،دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر ،ط الأوىل (.)58
( -5الن�ساء)59:
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وال�سالطين ,وتجب طاعتهم فيما وافق
قال الواح ��دي« :وهم العلماء والفقهاء وقيل :الأمراء َّ
الحقَّ » (((.
ق ��ال ابن عطية�« :أولو الأمر :طاعة الأمراء على ق ��ول الجمهور� :أبي هريرة وابن عبا�س وابن
زيد وغيرهم» (((.
ق ��ال ابن عا�ش ��ور« :لما �أم ��ر اهلل الأمة بالحكم بالع ��دل عقب ذلك بخطابه ��م بالأمر بطاعة
الحك ��ام والة �أموره ��م ,لأن الطاع ��ة لهم هي مظهر نف ��وذ العدل الذي يحكم ب ��ه حكامهم ،فطاعة
الر�س ��ول ت�شتمل على احت ��رام العدل الم�شرع لهم وعل ��ى تنفيذه ،وطاعة والة الأم ��ور تنفيذ للعدل،
و�أ�شار بهذا التعقيب �إلى �أن الطاعة الم�أمور بها هي الطاعة في المعروف ،ولهذا قال علي :حق على
الإمام �أن يحكم بالعدل وي�ؤدي الأمانة ،ف�إذا فعل ذلك فحق على الرعية �أن ي�سمعوا ويطيعوا»(((.
قال عليان :الطاعة تعني �أمرين:
الأمر الأول� :أن تكون مقيدة ب�أوامر اهلل �سبحانه وتعالى فال طاعة للدولة في �أمر فيه مخالفة
ل�صريح ما نهى اهلل عنه ,قال تعالى....} :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ{((( ,ففيها داللة على �ضرورة الطاعة في المعروف ,وعدم الطاعة في المع�صية.
الأم ��ر الآخ ��ر� :أن تك ��ون الطاعة �صادرة عن اعتق ��اد و�إيمان ,ب�أن الدولة له ��ا حق الطاعة في
المن�شط والمكره ,فهي طاعة اختيارية ي�أثم الم�سلم في مخالفتها ,ولو لم توافق ر�أيه وهوى نف�سـه,
لأن طاعة الدولة من طاعة اهلل ,فعليه �أن ينفذ �أوامرهـا ويطيع قوانينها»(((.
يق ��ول �أبو فار� ��س« :والإ�سالم حين �أوج ��ب على الرعي ��ة �أن تطيع والة الأمور فيه ��ا ,لم يجعل
ه ��ذه الطاعة مطلق ��ة من كل قيد ,ذلك لأن الطاعة المطلقة ت�ؤدي �إل ��ى الحكم الفردي الدكتاتوري
الم�ستبد ,ومن ثم تم�سخ �شخ�صية الأمة وتتال�شى ,وهذا ما ي�أباه الإ�سالم ويرف�ضه رف�ضًا مطلقًا»(((.
ع ��ن �أبي هريرة �س عن النبي  قال« :من �أطاعني فقد �أطاع اهلل ،ومن يع�صني فقد ع�صى
 -1الواحدي ( 1415هـ) �أبو احل�سن علي بن �أحمد بن حممد بن علي الواحدي ،الني�سابوري ،ال�شافعي (املتوفى468 :هـ) الوجيز
يف تف�سري الكتاب العزيز ,حتقيق� :صفوان عدنان داوودي ,دار القلم  ,الدار ال�شامية ,دم�شق ،بريوت ,ط الأوىل (.)271/1
 -2انظر ابن عطية (1422هـ) �أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام بن عطية الأندل�سي املحاربي (املتوفى:
542هـ) املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز ,حتقيق :عبد ال�سالم عبد ال�شايف حممد ,دار الكتب العلمية ,بريوت ط الأوىل
(.)70/2
 -3ابن عا�شور (1984هـ) حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�شور التون�سي (املتوفى 1393 :هـ) التحرير والتنوير,
الدار التون�سية للن�شر ,تون�س ,بدون طبعة (.)96/5
( -4الممتحنة)12:
 -5عليان ,النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم ( )110 ,109خمت�صرًا ,مرجع �سابق.
� -6أبو فار�س ,النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم ( )71مرجع �سابق.
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اهلل ،ومن يطع الأمير فقد �أطاعني ،ومن يع�ص الأمير فقد ع�صاني» (((.
ومن النماذج القر�آنية التي عر�ضها القر�آن الكريم في تطبيق هذه القواعد �أو معظمها ,ق�صة
ذي القرنين:
القاعدة الأولى :الحاكمية هلل
قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ {(((.
يمك ��ن ا�ستنب ��اط هذه القاعدة من ق ��ول اهلل في �ضمائر العظمة (ن ��ا) }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ {(((� ,إ�ضاف ��ة �إل ��ى اعت ��راف ذي القرنين بف�ضل اهلل علي ��ه في قوله} :ﭑ
ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ{((( ,فظاه ��ر الن� ��ص القر�آني �أنه ال يمكن
�أن يم ّك ��ن اهلل لعب ��د ,وي�ؤتيه من كل �ش ��يء ويح ِّكمه في الأر�ض� ,إلاّ �إذا ك ��ان م�ؤمنًا به ,قال الخازن:
«والأ�ص ��ح الذي علي ��ه الأكثرون �أنه كان ملكًا �صالحًا عادلًا ,يدعو �إل ��ى اهلل تعالى� ،سائرًا في الخلق
بالمعون ��ة التام ��ة وال�سلطان الم�ؤيد المن�صور من اهلل ,و�أنه بلغ �أق�ص ��ى المغرب والم�شرق وال�شمال
والجنوب»(((.
كذل ��ك ف� ��إن ن�صرته للقوم الم�ست�ضعفين �ض ��د قبيلتي ي�أجوج وم�أج ��وج ,تدلل على ذلك ,قال
تعالى} :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ{(((.
القاعدة الثانية :العدل في الحكم
قال تعال} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{(((.
وال�شاه ��د �أن اهلل خير ذي القرنين بين تعذي ��ب القوم الذين فتح بالدهم ,وبين العفو عنهم,
� -1صحيح م�سلم ,م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري (املتوفى261 :هـ) كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء يف
غري مع�صية ،وحترميها يف املع�صية ( 1466/3حديث رقم  ,)1835حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ,دار �إحياء الرتاث العربي,
بريوت ,بدون طبعة.
( -2الكهف)84:
( -3الكهف)84:
( -4الكهف)98:
 -5اخلازن (1415هـ) عالء الدين علي بن حممد بن �إبراهيم بن عمر ال�شيحي �أبو احل�سن ،املعروف باخلازن (املتوفى741 :هـ),
لباب الت�أويل يف معاين التنزيل ,ت�صحيح حممد علي �شاهني ,دار الكتب العلمية ,بريوت ,الطربي الأوىل ( ,)175/3وانظر بن
عجيبة (1419هـ) �أبو العبا�س �أحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احل�سني الأجنري الفا�سي ال�صويف (املتوفى1224 :هـ),
حتقيق� :أحمد عبد اهلل القر�شي ر�سالن ,الدكتور ح�سن عبا�س زكي ,القاهرة ,الطربي الأوىل.)300 /3,
( -6الكهف)95:
( -7الكهف 87:ــ )88
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نبي في ذلك
ف�أجاب بقاعدة العدل في الحكم عليهم ,قال �أبو ال�سعود« :كان ذلك
ُ
الخطاب بوا�سطة ٍّ
(((
الع�صر� ,أو كان ذلك �إلهاماً ال وحياً ,بعد �أن كان ذلك التخيي ُر موافقاً ل�شريعة ذلك النبي»  ,قال
ال ��رازي« :كانوا كفارًا فخير اهلل ذا القرنين فيه ��م ,بين التعذيب لهم �إن �أقاموا على كفرهم ,وبين
الم ��ن عليهم والعفو عنهم ,وهذا التخيير على معن ��ى االجتهاد في �أ�صلـح الأمرين كما خير نبيه
بين المن على الم�شركين وبين قتلهم»(((.
القاعدة الثالثة :ال�شورى
برزت هذه القاعدة على �شكل الحوار الذي دار بين ذي القرنين وبين القوم الذين ال يكادون
يفقه ��ون قولً ��ا ,عندما عر�ض ��وا عليه معاناتهم م ��ن قبيلتي ي�أجوج وم�أجوج ,ق ��ال تعالى} :ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ((({((( ,ف ��رد
عليهم قائلًا} :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ((({ (الكهف.)95:
لق ��د عر�ض القوم على ذي القرنين بناء �سد ليحول بينه ��م وبين �إف�ساد ي�أجوج وم�أجوج ,وهو
عر� ��ض عليه ��م بناء ردم ليحقق هذا اله ��دف ,وهم بذلك يت�شاورون في كيفي ��ة الخال�ص من القوم
المف�سدي ��ن ,وعر�ض كل منهم ر�أيه ثم خل�ص ��وا �إلى الر�أي الأ�صوب ,واتفقوا على ر�أي ذي القرنين,
وب ��د�أ تنفي ��ذ الخط ��ة بقول ��ه} :ﰅ ﰆ ((( ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ {((( ,فكان ��ت النتيجة الباهرة وتحق ��ق الهدف} ,ﰛ ﰜ ﰝ
ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ {(((.
القاعدة الرابعة :الطاعة الواجبة في غير مع�صية
الآي ��ات ال�سابق ��ة ت�شتمل عل ��ى هذه القاع ��دة ,لأن ذي القرنين عندما �أمره ��م �أن ي�أتوا بقطع
الحدي ��د ,يقت�ضي ال�سي ��اق القر�آني �أن يقول فا�ستجابوا له وذهب ��وا و�أح�ضروها وو�ضعوها بين يديه
� -1أبو ال�سعود ,حممد بن حممد بن م�صطفى (املتوفى982 :هـ) �إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا الكتاب الكرمي ,دار �إحياء الرتاث
العربي ,بريوت ,بدون طبعة (.)243/5
 -2الرازي ,التف�سري الكبري ( )497/21مرجع �سابق.
 -3كل ما ُي�سد به فهو �سد .القرطبي1384( ,هـ 1964 -م)� ,أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح الأن�صاري اخلزرجي
�شم�س الدين القرطبي (املتوفى 671 :هـ) اجلامع لأحكام القر�آن الكرمي ،حتقيق �أحمد الربدوين ،و�إبراهيم اطفي�ش ،دار الكتب
امل�صرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية.)59/11( ،
( -4الكهف)94:
 -5الردم و�ضع ال�شيء على ال�شيء من حجارة �أو تراب� ،أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع .املرجع ال�سابق (.)59/11
� -6أي قطع احلديد ،وواحد الزبر زبرة ،وهى القطعة العظيمة .الزجاج ( 1408هـ  1988 -م) �إبراهيم بن ال�سري بن �سهل� ،أبو
�إ�سحاق الزجاج (املتوفى311 :هـ) معاين القر�آن و�إعرابه (عامل الكتب ,بريوت ,الطبعة الأوىل.)311/3( ,
( -7الكهف)96:
( -8الكهف)97:
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لي�ساوي بين ال�صدفين ,وبد�أ بتنفيذ الخطة ومنها قوله ..} :ﰖﰗﰘﰙ{((( ,ف�أطاعوه
و�أفرغ النحا�س المذاب فوق قطع الحديد لي�صنع الردم الذي وعدهم به.
ق ��ال الزجاج�« :أعطون ��ي قطرًا وهو النحا�س ,ف�صب النحا�س الم ��ذاب على الحديد الذي قد
�صار كالزيت ,فاختلط ول�صق بع�ضه ببع�ض ,حتى �صار جبلًا �صلدًا من حديد ونحا�س»(((.

( -1الكهف)96:
 -2الزجاج ,معاين القر�آن و�إعرابه (.)96 ,95 /11
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المبحث الثاني
الحكم والحكام و�سنن التغيير
�إن �أي نظام حكم �سليم في الأر�ض ال بد �أن يقوم على العديد من القواعد ال�سليمة التي ت�ؤهله
لال�ستمراري ��ة والبقاء ,وفي المقابل ف�إن هناك �سننً ��ا �إلهية ثابتة لتدمير �أي حكم ظالم في العالم,
خ ��رج عن القواعد ال�سابق ��ة لنظام الحكم في الإ�سالم ,مهما بلغت قوت ��ه ,وتعالت عظمته ,ومكثت
فترة حكمه ,لأنها تعتبر �سنن اهلل في خلقه ,قال تعالى} :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{((( ,وقال �ﻷ عن تدمير بع�ض الأمم ال�سابقة} :ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ {(((.

لذا ف�إن هذا المبحث �سوف يتناول قواعد تدمير الملك في القر�آن ,كما �سيتناول الحديث عن
مظاهر التمكين ال�صالحة في الأر�ض ,والتي ي�ستحق �أ�صحابها حكم الم�سلمين ويكونون �أمناء على
مقدراته ��م ومقد�ساتهم ,وي�ستحقون معي ��ة اهلل لهم ,ثم وقوف الأمة معه ��م والت�ضحية لحمايتهم,
وال�سمع والطاعة لهم.
المطلب الأول :قواعد التدمير كما ي�صورها القر�آن الكريم:
ق ��ال تعال ��ى} :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ {(((.
تتحدث هذه الآيات عن ملك حكم بالد م�صر ع�شرات ال�سنين الطويلة ,وربما بع�ض المئات,
فق ��د ذكر الطبري �أن ��ه حكمهم �أربعمائة ع ��ام((( ,وا�ستطاع �أن ي�سخر كل طاق ��ات الأمة لم�صلحته
ال�شخ�صية وبقاء ملكه ,فارتكب �أب�شع المجازر دون رحمة و�شفقة ,و�أهمها قتل الأطفال �أو ذبحهم,
كم ��ا �صور القر�آن ذلك في الآيات ال�سابقة ,وفي �آية �أخرى ذكر القتل فقال} :ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ{(((.

ومن خالل درا�سة الآيات ال�سابقة يمكن ا�ستخال�ص قواعد تدمير الملك لأي ملك من الملوك,
لأن �سيا�سة فرعون مع �شعبه �أو�صلته �إلى الدمار والهالك ,حتى جعله اهلل عبرة لأمثاله ,قال تعالى:
( -1الأحزاب)62:
( -2العنكبوت)40:
( -3الق�ص�ص)4:
 -4الطربي1420( ,هـ 2000م) حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي� ،أبو جعفر الطربي (املتوفى310 :هـ) جامع
البيان يف ت�أويل القر�آن� ,أحمد حممد �شاكر ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ,ط الأوىل (.)43/2
( -5الأعراف)141:
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}ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ {(((,
فالحياة التي عا�شها فرعون ,وما �آل �إليه حاله ,جديرة باالعتبار من كل الحكام في هذا الزمان.
القاعدة الأولى :العلو واال�ستكبار
�إنه ��ا مف�س ��دة نف�سية عظيم ��ة ،يتولد منه ��ا مفا�سد جمة م ��ن احتقار النا� ��س ،واال�ستخفاف
بحقوقهم ،و�سوء معاملتهم ،وبث عداوته فيهم والتفريط في حقوقهم ،و�إهدار كرامتهم ،وت�سخيرهم
لم�صالحه ال�شخ�صية ,فنتيجة هذه القاعدة غ�ضب اهلل �ﻷ الذي ي�ؤدي للدمار ,واالحتقار من النا�س.
ع ��ن �أبي هريرة �س قال :قال ر�س ��ول اهلل :قال اهلل �ﻷ « :الكبرياء ردائ ��ي ،والعظمة �إزاري،
فمن نازعني واحدًا منهما ،قذفته في النار» (((.
وفي رواية عنه قالَ « :ق َظ ْم ُت ُه ((( �أَ ْل َق ْي ُت ُه ِفي ال َّنارِ»(((.
لقد اعتدى فرعون على حق من حقوق اهلل �ﻷ ,عندما ادعى الإلوهية ,وجعل من نف�سه م�شرعًا
لمملكت ��ه فتحدى مو�سى و�أعلن حربه على اهلل �ﻷ ,قال تعالى} :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏ ﮐﮑ {((( ,وق ��ال تعالى على ل�س ��ان فرعون} :ﭸﭹﭺﭻ{((( ,فكانت

النتيجة الحتمية له } َف�أَ َخ َذ ُه ُ
اهلل َن َك َال الآَ ِخ َر ِة َوالأُو َلى{ (ال َّنازعات.)25:

فرق ت�سد
القاعدة الثانية :قاعدة ِّ
لق ��د جع ��ل فرعون �أهل مملكته �شيعاً وفرقاً ،وف ّرق بينهم ف ��ي المعاملة ,فجعل منهم مقربين
�إلي ��ه ,وجعل بع�ضهم �ضد بع�ض ،ليثير بينهم التحا�سد والتباغ�ض ،ف�أ�صبحت كل فرقة تتقرب �إليه,
( -1يون�س)92:
ال�س ِج ْ�ستاين (املتوفى275 :هـ) كتاب
� -2سنن �أبي داوود� ,أبو داود �سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق بن ب�شري بن �شداد بن عمرو الأزدي َِّ
اللبا�س باب ما جاء يف الكرب ( 59 /4حديث رقم  )4090حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ,املكتبة الع�صرية� ،صيدا
بريوت ,بدون طبعة� .صححه الألباين.
 -3الق�ضم� :أكل ب�أطراف الأ�ضرا�س ،وقيل :هو �أكل ال�شيء الياب�س .املر�سي ( 1421هـ  2000 -م) �أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل
بن �سيده املر�سي (ت458 :هـ) املحكم واملحيط الأعظم ,حتقيق :عبد احلميد هنداوي ,دار الكتب العلمية ,بريوت ,ط الأوىل
( .)184/6الق�ضم :الق�ضم :الأكل ب�أطراف الأ�سنان .ابن الأثري (1399هـ 1979 -م) جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن
حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�شيباين اجلزري ابن الأثري (املتوفى606 :هـ) النهاية يف غريب احلديث والأثر,
حتقيق :طاهر �أحمد الزاوى  -حممود حممد الطناحي ,املكتبة العلمية ,بريوت ،بدون طبعة ( .)77/4
 -4م�سند �إ�سحق بن راهويه� ) 1991 - 1412( ,أبو يعقوب �إ�سحاق بن �إبراهيم بن خملد بن �إبراهيم احلنظلي املروزي املعروف بـ
ابن راهويه (املتوفى238 :هـ) ,باب الكوفيني ( 305/1حديث رقم  )285حتقيق :د .عبد الغفور بن عبد احلق البلو�شي ,مكتبة
الإميان ,املدينة املنورة ,ط الأوىل.
( -5الق�ص�ص)38:
( -6ال َّنازعات)24:
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وتترب�ص الدوائر بالأخرى ،حتى ين�شغلوا ببع�ض ،وال يتفقوا على الخال�ص منه.
ق ��ال الطبري« :وجعل �أهلها �شيعً ��ا� :أي فرقا يذبح طائفة منهم ،وي�ستحيي طائفة ،ويعذب
طائفة ،وي�ستعبد طائفة»((( ,لي�سهل عليه حكمهم وال�سيطرة عليهم.
وق ��ال ال�سعدي�« :أي :طوائف متفرقة ،يت�صرف فيهم ب�شهوته ،وينفذ فيهم ما �أراد من قهره،
و�سطوته» (((.
ق ��ال اب ��ن عا�شور « :جع ��ل �أهل بالد القب ��ط فرقًا ذات نزع ��ات تت�شيع كل فرق ��ة �إليه وتعادي
الفرقة الأخرى ,ليتم لهم �ضرب بع�ضهم ببع�ض ،وقد �أغرى بينهم العداوة لي�أمن ت�ألبهم عليه ,كما
يق ��ال فرق تحك ��م ,وهي �سيا�سة ال تليق �إال بالمك ��ر بال�ضد والعدو ,وال تلي ��ق ب�سيا�سة ولي �أمر الأمة
الواحدة»(((.
القاعدة الثالثة :اال�ست�ضعاف واال�ستعباد
ك ��ان ذل ��ك من خالل ا�ست�ضع ��اف طائفة من �أه ��ل مملكته ،فيجعلها حقي ��رة مه�ضوم حقها،
ال ي�ساويه ��ا مع غيرها ,وبالتال ��ي تعي�ش م�ست�ضعفة مقهورة ذليلة ,ت� ��أكل لقمة عي�شها مغم�سة بالذل
والإهانة.
ق ��ال تعال ��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{(((.
ق ��ال الراغ ��ب�« :سام :ال�س ��وم �أ�صله الذه ��اب في ابتغاء ال�ش ��ئ ,فهو لفظ لمعن ��ى مركب من
الذهـ ��اب واالبتغـ ��اء ,و�أجـرى مجـ ��رى الذهـاب فـ ��ي قولهم� :سام ��ت الإبل ,فهي �سائمـ ��ة ,ومجـري
االبتغاء في قولهـم� ,سمت كذا ,قال تعالـى} :ﭖ ﭗ ﭘ{((( ((.
الجم ��ال ف ��ي التعبير القر�آني :هذا التعبير ي�صور لنا م�شاه ��د عميقة م�ؤثرة ,فيها العديد من
ا ّللقط ��ات المفزع ��ة والمخيفة التي تعبر ع ��ن ا�ستنفار فرع ��ون وجنوده ,وهو يطارد بن ��ي �إ�سرائيل
ويتفن ��ن ف ��ي تعذيبهم ,وف ��ي المقابل ي�صور لنا م�شاه ��د متعددة لهم ,وهم يرتجف ��ون خوفا ورعبًا,
 -1الطربي ,جامع البيان )516 /19( ,مرجع �سابق.
 -2ال�سعدي1420 ,هـ  2000-م) عبد الرحمن بن نا�صر بن عبد اهلل ال�سعدي (املتوفى1376 :هـ) تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري
كالم املنان ,حتقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ,ط الأوىل (.)611
 -3ابن عا�شور ,التحرير والتنوير ( )67/20مرجع �سابق.
( -4البقرة)49:
( -5البقرة من الآية )49
 -6الراغب (1412هـ)� ,أبو القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب الأ�صفهانى (املتوفى502 :هـ) املفردات يف غريب القر�آن,
حتقيق� :صفوان عدنان الداودي ,دار القلم ،الدار ال�شامية ,دم�شق بريوت ,ط الأوىل (.)438
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لأنهم يعلمون �إ�صرار فرعون على ذلك ,ف�أين �سيذهبون وهو الملك الذي يحكم البالد !!؟ ,وجنوده
ينتظرون في الطرقات يتخطفون العباد ,عيونهم تر�صد بني �إ�سرائيل ,و�أيديهم على �سيوفهم ,و�إذا
ح ��اول �أحدهم الهرب ت�سابقوا لذبح ��ه� ,أو ت�سليمه لفرعون ,ف�أي حياة هذه التي عا�شوها طيلة فترة
ال�س ��وم؟ ,و�أي م�ستقبل ينتظرهم ف ��ي ظلها؟� ,ألي�س الموت للأحرار �أرحم منها !؟ ,كذلك ف�إن �شدة
ّ
العذاب النف�سية والبدنية ظهر على مالمح وجوههم ,و�أ�صبح عالمة بارزة يدل عليهم(((.
القاعدة الرابعة :اال�ستئ�صال
ج ��اءت هذه القاعدة من خالل ذب ��ح الذكور الذين هم �أ�صل الن�سل كيال يكون لبني �إ�سرائيل
قوة من رجالهم ,حتى يبقى النفوذ في الأر�ض لقومه خا�صة.
ولق ��د ذكر الإمام ال ��رازي رحمه اهلل� ,أ�ضرار ذبح الذك ��ور دون الإناث ,يلخ�صها الباحث في
النقاط التالية:
�إن ذب ��ح الأبنـاء يترتب عليه فنـاء الن�سل الب�شري كلـه ،لأنّ الن�ساء عندما يكبرن ،ال قيمة لهن
بدون الرجال ،وبالتالي تنقطع الذرية من �أ�صلها.
�إن م ��ن �أخط ��ر الأ�ضرار التي تتبع ذب ��ح الأطفال ،التدمير النف�سي للم ��ر�أة التي مكثت �شهوراً
وه ��ي تعان ��ي �آالم الحمل ومعاناته ،ترج ��و �أن تقر عينها بغالم ،وفج�أة في لحظ ��ة تفقده وقد مكثت
ربما �سنوات تنتظر قدومه ،ف�أي عذاب �أكثر من ذلك ,و�صدق اهلل عندما قال} :ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ{(((.
�إن ذب ��ح الأطف ��ال ،يعن ��ي �أن تبق ��ى الن�ساء مح ��ل طمع الأع ��داء ،ودون حماي ��ة ،وبالتالي يتم
ا�ستباحة �أعرا�ضهم وك�شف �أ�ستارهن وا�سترقاقهن(((.
ويب ��دو �أن ذب ��ح الأطف ��ال ,فتح الباب عل ��ى م�صراعيه �أم ��ام الف�ساد والإباحي ��ة ,وانت�شار
ال�سح ��اق ,لأن الجن�س �أمر فط ��ري تحتاج �إليه النف� ��س الب�شرية،
الجرائ ��م الجن�سي ��ة ,وخ�صو�ص� �اً ّ
ليتحق ��ق لها الأمن وال�سكينة ،قال تعالى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ {(((.
 -1الباحث (1430هـ ـ 2009م) ر�سالة ماج�ستري بعنوان :منهج القر�آن الكرمي يف التعامل مع جرائم اليهود ـ درا�سة تطبيقية بني
املا�ضي واحلا�ضر.)44 ,43( ,
( -2البقرة )49/
-3الرازي ( 1420هـ) �أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري
(املتوفى606 :هـ) التف�سري الكبري ,دار �إحياء الرتاث العربي ,بريوت ,ط الثالثة )506 ,505/3( ,بت�صرف.
( -4الروم)21/
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القاعدة الخام�سة �إذالل الن�ساء
عندم ��ا ك ��ان يبقيهن �أحياء بال ذك ��ور ،فال م�ستقبل له ��ن وال زواج و�إنما الإهان ��ة واالحتقار,
وا�ستغالله ��ن خادمات لدى قومه� ،أو للتمتع بهن جن�سيًا� ,إ�ضافة لما يمكن �أن ينت�شر بينهن ال�سفاح
وغيره ,لعدم وجود الرجال الأزواج(((.
وق ��ال ابن عا�ش ��ور�« :أي ي�ستبقي حياة الإناث من الأطفال ،ف�أطلق عليهم ا�سم الن�ساء باعتبار
الم�آل� ,إيماءً �إلى �أنه ي�ستحييهن لي�صرن ن�ساء ,فت�صلحن لما ت�صلح له الن�ساء وهو �أن ي�صرن بغايا
�إذ لي� ��س له ��ن �أزواج ,و�إذ كان احتقارهن ب�صد قومه عن الت ��زوج بهن ,فلم يبق لهن حظ من رجال
القوم �إال ق�ضاء ال�شهوة ،وباعتبار هذا المق�صد انقلب اال�ستحياء مف�سدة بمنزلة تذبيح الأبناء� ,إذ
كل ذلك اعتداء على الحق»(((.
هذه القواعد الفا�سدة والمف�سدة كانت كفيلة �أن تجعل فرعون م�ؤهلًا لتدمير ملكه ,و�ضياعه,
لأن ��ه لم ي�سخ ��ره لم�صلحة �شعبه ,وق�ضايا �أمته ,لكنه ا�ستغله لم�صلحت ��ه ال�شخ�صية ,هو والملأ من
حول ��ه ,ق ��ال تعال ��ى} :ﮨﮩ ﮪﮫﮬ ﮭ{((( .وق ��ال تعال ��ى:
}ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ {((( ,وقال تعالى} :ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ {(((.
ومن الأمثلة القر�آنية على قواعد تدمير الملك ,نظام الحكم لقوم عاد ,قال تعالى} :ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣ ﮤ{((( ,فكانت النتيجة �أن دمر اهلل ملكهم و�أزال مملكتهم وجعلهم عبرة
لمن خلفه ��م ,ق ��ال تعال ��ى} :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ((( ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ((({((( وقال تعال ��ى} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ
 -1انظر بن عا�شور ،التحرير والتنوير )69 /20( ،خمت�صراً ،مرجع �سابق.
 -2ابن عا�شور ،التحرير والتنوير )70 ,69 /20( ،مرجع �سابق.
( -3الزُّخرف)55:
( -4الإ�سراء)103:
( -5الق�ص�ص)40:
(ف�صلت)15:
ِّ -6
 -7العقيم التي ال يكون معها لقح� ،أي ال ت�أتي مبطر ،و�إمنا هي ريح الإهالك .الزجاج ,معاين القر�آن و�إعرابه ( )56/5مرجع �سابق.
 -8الرميم الورق اجلاف املتحطم ،مثل اله�شيم ،كما قال( :كه�شيم املحتظر) .املرجع ال�سابق (.)57/5
( -9الذاريات,)42 ,41 :
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ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ((( ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{(((.

(((

ﯲﯳﯴ

المطلب الثاني� :سنة التمكين كما ي�صورها القر�آن الكريم
ق ��ال تعال ��ى} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ{((( ,وق ��ال تعال ��ى} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ{(((.

تتناول ه ��ذه الآيات خم�س مظاهر للتمكين ,ال�صالة و�إيتاء الزكاة ,والأمر بالمعروف والنهي
ع ��ن المنك ��ر و�إقامة العدل بين الرعية ,م ��ن خالل تطبيق النظام على الجمي ��ع دون محاباة لأحد,
ق ��ال تعال ��ى} :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{(((.
�إن ه ��ذه المظاه ��ر وغيرها تمثل عنوانًا للحكم الإ�سالمي ,وعونً ��ا للحاكم في حكمه ,وتوفيرًا
لكثي ��ر من جهود الأمة ,ماديًا ومعنويًا ,وتحمي الأمة من �أ�شباح الأجهزة الأمنية التي تن�شر الخوف
والرعب بين المواطنين ,لأن هذه ال�صفات تعين على ن�شر الف�ضيلة ومحاربة الرذيلة.
وا�صطالحا:
المدخل وفيه :التمكين لغة
ً
التمكين لغة:
تفعيل م�صدر للفعل الرباعي (�أمكن �أو َم َّكنَ ) يقال�( :أمكنه) من ال�شيء جعل له عليه �سلطاناً
وقدرة(((.
ومكنت ��ه من ال�شيء تمكينًا :جعلت له عليه �سلطانًا وق ��درة ,فتمكن منه ,وا�ستمكن قدر عليه,
وله مكنة �أي قوة و�شدة ,و�أمكنته منه بالألف مثل مكنته ,و�أمكنني الأمر �سهل وتي�سر(((.
� -1أي بريح �شديدة الربد جدا ،وال�صر�صر �شدة الربد ،و�صر�صر متكرر فيها الربد .املرجع ال�سابق (.)214/5
� -2أر�سل عليهم الريح �سبع �أيام متتالية حتى �أفنتهم ومل يبق منهم �شيء ,فكانوا ك�أنهم جذوع النخل الفارغة .املرجع ال�سابق
( )214/5بت�صرف.
( -3الحا َّقة)8 ,6 :
( -4الحج)41:
( -5الكهف)88 ,87 :
( -6الن�ساء)58:
 -7انظر م�صطفى و�آخرون� ,إبراهيم ,جممع اللغة ,املعجم الو�سيط ,دار الدعوة ,بدون طبعة (.)881/2
� -8أبو العبا�س احلموي (�أحمد بن حممد بن علي الفيومي ثم احلموي� ،أبو العبا�س (املتوفى :نحو 770هـ) ,امل�صباح املنري يف غريب
ال�شرح الكبري ,املكتبة العلمية ,بريوت ,بدون طبعة (.)577/2
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مكن فالن عند النا�س مكانة :عظم عندهم فهو مكين ,وفي التنزيل } ...ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ{(((�( ,أمكن ��ه) من َّ
الَمر فلاَ نا �سهل َع َل ْي ِه وتي�سر
ال�ش ْيء جعل َل ُه َع َل ْي ِه ُ�س ْل َطانًا وقدرةَ ,و ْ أ

َلهَُ ,و ُي َقال فلاَ ن لاَ ُيمكن ُه النهو�ض لاَ يقدر عليه(((.
وبناء على ما �سبق ف�إن معنى التمكين :ال�سلطان والقوة والقدرة على ال�شيء ,والمكانة العالية
عند النا�س ,وي�أتي بمعنى الثبات واال�ستقرار ,قال تعالى} :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{(((.

ا�صطالحا:
التمكين
ً
ق ��ال ال�سع ��دي} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ � ,((({...أي :ملكناه ��م �إياه ��ا ،وجعلناه ��م
المت�سلطين عليها ،من غير منازع ينازعهم ،وال معار�ض» (((.
ق ��ال الرازي« :والمراد من ه ��ذا التمكن ال�سلطنة ونفاذ القول على الخل ��ق ,لأن المتبادر �إلى
الفهم من قوله :مكناهم في الأر�ض لي�س �إال هذا» (((.
وعل ��ى �ضوء م ��ا �سبق ف�إن التمكين ا�صطالحًا هو :ال�سلطان والحك ��م الثابت الم�ستقر ,القادر
على حكم الأمة الم�سلمة ,والقيام على �شئونها ورعاية م�صالحها وفق المنهج الإ�سالمي.
المظهر الأول� :إقامة ال�صالة:
قال تعالى ...} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ{(((.
يع ��د هذا المظهر �أ�صلً ��ا �أ�سا�سيًا لأي حاكم من الحكام و�أنظمتهم ,لأنه يمثل الجانب الروحي
ل ��ه من خالل �إقامة ال�صالة والقي ��ام بها ,على �أكمل وجه ,ولأنه الرابط الق ��وي والمتين بين العبد
ورب ��ه ,والغذاء الروح ��ي للحاكم والمحكوم على حد �سواء ,والذي ي�ضب ��ط �سلوكهم ,ويقوي العالقة
بي ��ن �أبناء المجتم ��ع الم�سلم ,وفيما يلي بيان حقيق ��ة هذه المظهر و�أثره عل ��ى اال�ستقرار العام في
الدولة.
( -1يو�سف)54:
 -2انظر م�صطفى و�آخرون ,املعجم الو�سيط ( )881/2مرجع �سابق.
( -3الم�ؤمنون)13:
( -4الحج)41:
 -5ال�سعدي (1420هـ ـ 2000م) عبد الرحمن بن نا�صر بن عبد اهلل ال�سعدي (املتوفى1376 :هـ) ,حتقيق :عبد الرحمن بن معال
اللويحق ,تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ,ط الأوىل (.)539
 -6الرازي (� )1420أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري
(املتوفى606 :هـ) ,التف�سري الكبري ,دار �إحياء الرتاث العربي ,بريوت ,ط الثانية (.)230/23
( -7الحج)41:
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ق ��ال الراغب الأ�صفهاني« :الإقام ��ة في المكان :الثبات ,و�إقامة ال�شيء :توفية حقه ,ولم ي�أمر
اهلل تعالى بال�صالة حينما �أمر ،وال مدح بها حينما مدح� ،إ َّال بلفظ الإقامة تنبيهاً �أن المق�صود منها
توفية �شرائطها ال الإتيان بهيئاتها».
ق ��ال ال�صاع ��دي :ومن هنا ن ��درك �أنَّ �إقامة ال�صالة ف ��ي القر�آن �أمر زائ ��د على مجرد فعل
ال�ص�ل�اة ,لأنه ��ا حركة الأج�س ��اد الخا�صة ,من قيام وقع ��ود وركوع و�سجود ,ودع ��اء وت�سبيح وتكبير
وتحمي ��د ونحو ذلك ,وبها يعت ��د في �أحكام الدنيا� ,أما تمامها الذي يح�ص ��ل به الثواب فهو �إقامتها
بح�ض ��ور القل ��ب فيها ,ومن هنا يح�صل التف ��اوت بين الم�صلين ,مع �أن الحرك ��ات الظاهرة واحدة
�شك�ل�اً وزمن� �اً ،لكنه ��ا تختلف وتتباين ف ��ي ح�ضور القلب والخ�ش ��وع ,فلي�س للعبد م ��ن �صالته �إال ما
عق ��ل منها وح�ضر قلبه فيه ��ا ,وهذا ما ي�ؤكد �أن ح�ضور القلب في ال�ص�ل�اة هو روحها ولبها ،وبقدر
ح�ضور القلب فيها تكون �إقامتها ,ف�إذا تج َّردت من ح�ضور القلب لم تقترن في القر�آن الكريم بلفظ
الإقامة(((.
وي ��رى الباح ��ث �أن �إقامة ال�صالة ل ��ه �أثر كبير في �سلوك الم�ؤمنين يترج ��م على �أر�ض الواقع
في حياتهم ,جهادًا ومعاملة ,وقوانينًا ت�ضبط حياتهم ,كما قال تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ.((({....

ولق ��د عب ��ر القر�آن الكري ��م عن �أح ��وال ال�صحاب ��ة ن بالجمل ��ة الفعلية المتج ��ددة ,في قوله
تعالى} :ﭝ ﭞ ﭟ{ لبيان �أث ��ر ال�صالة في مجمل حياتهم ,المدنية والع�سكريةُ ,
والخ ُلقية,
وك� ��أن الناظ ��ر �إليهم ويتعامل معهم ي ��رى �أثر ال�صالة في معاملتهم كلما تعام ��ل معهم ,قال تعالى:
}....ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ{(((.
المظهر الثاني� :إيتاء الزكاة:
ق ��ال تعال ��ى...} :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ{(((.
هذه المظهر لي�س ركنًا من �أركان الإ�سالم فح�سب ,لكنه في الوقت نف�سه يمثل ركنًا اقت�صاديًا
 -1اجلامعة الإ�سالمية ،املدينة املنورة1420( ,هـ ـ2000م) العدد املائة وع�شرة ,ال�سنة الثانية والثالثون ,مقال بعنوان :دعائم
التمكني للمملكة العربية ال�سعودية ,حمدي بن حمدي ال�صاعدي.)68( ,
( -2الفتح)29:
( -3العنكبوت)45:
( -4الحج)41:
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�أ�سا�سيًا ورابطًا اجتماعيًا قويًا ,بين �أبناء المجتمع الم�سلم ,ليكونوا وحدة واحدة متما�سكة في وجه
�أعدائه ��ا ,كم ��ا �أنه يطهر القلوب من الحقد والح�سد ,ليملأها محب ��ة و�صفاءً و�ألفة للأغنياء الذين
يبحث ��ون ع ��ن فقراء الم�سلمين لي�أدوا لهم حقهم في الزكاة ,ول�سان حالهم يقول :لن �أتمتع بالطعام
وال�ش ��راب حتى ت�أخذ حقك يا �أخي !! ,كما �أنه جزء من وقاية الأمة من جرائم ال�سرقة والل�صو�ص,
ومح ��اوالت الإخت ��راق الأمني من عدوها ال ��ذي يحاول ا�ستغالل فقر البع�ض م ��ن �أبنائها ليجندهم
جوا�سي�س وعمالء له.
ق ��ال عفان ��ة وهو يبين �أهمي ��ة الزكاة في الإ�سالم « :فه ��ي الركن المالي م ��ن �أركان الإ�سالم
ودعائم ��ه الخم� ��س ،وال �ش ��ك �أن تطبيق نظ ��ام الزكاة وفق الأ�س� ��س والقواعد الم�ستم ��دة من كتاب
اهلل و�سن ��ة ر�سوله كفيل بح ��ل م�شكلة الفقر لدى الم�سلمين ,ومن المع ��روف �أن لجان الزكاة في
فل�سطين لها دور بارز في �إحياء فري�ضة الزكاة وتفعيلها في المجتمع المحلي»(((.
لذلك ف�إن رحمة اهلل تتنزّل على المجتمع الذي ت�ؤدى فيه الزكاة ,قال تعالى ...} :ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ {((( ,كما
�أن غ�ضبه وانتقامه ينزل بالمجتمع الذي ال ي�ؤديها ,وهذا ما �أكد عليه الر�سول بقوله .....« :ولم
يمنعوا الزكاة �إال ُم ِنعوا القطر من ال�سماء ،ولوال البهائم لم يمطروا»(((.
المظهر الثالث :الأمر بالمعروف
قال تعال ��ى} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ{((( ,وق ��ال} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ{(((.
يع ��د ه ��ذا المظهر الثالث من مظاهر تمكي ��ن الحكم في �أي مجتمع م ��ن المجتمعات ,بمثابة
الف�ضيل ��ة الت ��ي ينبغي �أن ت�س ��ود فيه ,لتكون عونًا للحاك ��م على تطبيق القوانين الت ��ي تدعوا للخير,
والحف ��اظ على �أمنه ��ا الداخلي ,بدل الأجهزة الأمني ��ة القمعية التي تن�شر الرع ��ب والخوف وتقوم
ببط�ش المواطنين ,وتعتدي على حرماتهم وحرمة بيوتهم� ,إ�ضافة �إلى ماليين الدوالرات التي تنفق
 -1عفانة ( 1428هـ  2007 -م) ح�سام الدين بن مو�سى حممد ,ي�س�ألونك عن الزكاة ,جلنة زكاة القد�س ،فل�سطني ,ط الأوىل (.)6
( -2الأعراف)156:
 -3احلاكم ( 1411هـ 1990 -م) �أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن ُنعيم بن احلكم ال�ضبي
الطهماين الني�سابوري املعروف بابن البيع (املتوفى405 :هـ) امل�ستدرك على ال�صحيحني ,حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا,
دار الكتب العلمية ,بريوت ,ط الأوىل ( )582/4جزء من حديث .قال احلاكم :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ،ومل يخرجاه,
و�صححه الألباين ,حممد نا�صر الدين الألباين (املتوفى1420 :هـ) �صحيح الرتغيب والرتهيب ( )187/1ط اخلام�سة.
�( -4آل عمران)104:
( -5لقمان)17:
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عليهم ,وال يعني هذا اال�ستغناء عن �أجهزة الأمن ,لمالحقة المجرمين والل�صو�ص� ,أو الذين يعبثون
ب�أمن الوطن والمواطنين.
قال قطب« :جاء هذا المنهج يوم جاء لخير الب�شرية ,يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج اليوم
وغدً ��ا ,بل الأم ��ر اليوم �ألزم ،والب�شرية بمجموعها تعاني من النظ ��م والمناهج التي انتهت �إليها ما
تعان ��ي ,ولي�س هناك منقذ �إال هذا المنه ��ج الإلهي ،الذي يجب �أن يحتفظ بكل خ�صائ�صه كي ي�ؤدي
دوره للب�شرية وينقذها مرة �أخرى»(((.
ل ��ذا فق ��د �صدق الر�س ��ول عندما ح ��ذر الم�سلمين عام ��ة والحكام خا�صة م ��ن عدم الأمر
بالمعروف وخطورة ذلك.
ع ��ن حذيفة بن اليمان� ،س ع ��ن النبي قال« :والذي نف�سي بيده لت�أمرن بالمعروف ولتنهون
عن المنكر �أو ليو�شكن اهلل �أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فال ي�ستجاب لكم» (((.
عن �سالم بن عبد اهلل ((( ،عن �أبيه ،قال :قال ر�سول اهلل�« :أيها النا�س ،مروا بالمعروف،
وانهوا عن المنكر ،قبل �أن تدعوا اهلل فال ي�ستجيب لكم ،وقبل �أن ت�ستغفروه فال يغفر لكم� ،إن الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ال يدفع رزقا ،وال يقرب �أجال ،و�إن الأحبار من اليهود ،والرهبان من
الن�ص ��ارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنه ��م اهلل على ل�سان �أنبيائهم ،ثم عموا
بالبالء» (((.
المظهر الرابع :النهي عن المنكر
ﮕ{(((} ,ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
}....ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ِ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ {(((.
 -1قطب ,الظالل )440/1( ,مرجع �سابق.
 -2الرتمذي ( 1395هـ  1975 -م) حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن ال�ضحاك ،الرتمذي� ،أبو عي�سى (املتوفى279 :هـ),
�سنن الرتمذي ,حتقيق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون ,كتاب الفنت باب ما جاء يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ,حتقيق:
�أحمد حممد �شاكر و�آخرون� ,شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي ,م�صر ,ط الثانية ( 468/4حديث رقم )2169
ح�سنه املحققون.
� -3سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،القر�شي العدوي 106 - 000( :هـ =  725 - 000م) �أحد فقهاء املدينة ال�سبعة ,ومن
�سادات التابعني وعلمائهم وثقاتهم ,دخل على �سليمان بن عبد امللك فما زال �سليمان يرحب به ويرفعه حتى �أقعده معه على
�سريره ,تويف يف املدينة .الزركلي ,الأعالم ( )71/3مرجع �سابق.
 -4ابن �أبي الدنيا ( 1418هـ  1997 -م) �أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن �سفيان بن قي�س البغدادي الأموي القر�شي املعروف
بابن �أبي الدنيا (املتوفى281 :هـ) ,الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ,حتقيق� :صالح بن عاي�ض ال�شالحي ,مكتبة الغرباء
الأثرية ،ال�سعودية ,ط الأوىل ( 88حديث رقم .)44
( -5الحج)41:
�( -6آل عمران)104:

72

يع ��د هذا المظه ��ر الرابع من مظاهر تمكي ��ن الحكم في �أي مجتمع م ��ن المجتمعات ,بمثابة
الوقاي ��ة م ��ن �أي انح ��راف في المجتمع لأن ��ه متى وجد من يقوم ب ��ه ,ف�إنه ح�ص ��ن المجتمع من �أي
رذيلة يمكن �أن ت�صيبه ,وهذا المظهر ك�سابقيه فيه عون للحكام على تطبيق القوانين الرادعة التي
ي�ضعونها ,كما �أنه يعمل على ردع المجرم قبل �إجرامه ,وبه يعم الأمن والأمان لعامة المواطنين في
�أي دولة من الدول ,لذا على الحكام �أن ي�سهلوا بدورهم مهام من يقومون بالأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ,ففي ذلك كل الخير لهم ولمجتمعاتهم.
وق ��د و�ضع الزحيلي عددًا من القواعد الأ�سا�سية للقائمي ��ن على الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ,فيما يلي بيانها مخت�صرًا:
القاعدة الأولى :ال�شرع هو الأ�صل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
القاعدة الثانية :العلم والب�صيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
القاعدة الثالثة :معرفة �شروط �إنكار المنكر ,و�أهمها:
التحقق من كونه منكرًا.
�أن يكون المنكر موجودًا في الحال ،وله ثالث حاالت ،ولكل حالة ما ينا�سبها.
�أن يكون ظاهرًا من غير تج�س�س ما لم يكن مجاهرًا.
�أن يكون الإنكار في الأمور التي ال خالف فيها.
القاعدة الرابعة :معرفة �إنكار المنكر ,وجاءت كما يلي:
المرتبة الأولى :الإنكار باليد و�شروطه.
المرتبة الثانية :الإنكار بالل�سان و�ضوابطه.
المرتبة الثالثة :الإنكار بالقلب.
القاعدة الخام�سة :تقديم الأهم على المهم.
القاعدة ال�ساد�سة :اعتبار تح�صيل الم�صالح وتكميلها ،ودرء المفا�سد وتعطيلها �أو تقليلها.
القاعدة ال�سابعة :التثبت في الأمور وعدم العجلة(((.
لذا فقد عاقب اهلل بني �إ�سرائيل �أ�شد العقاب ,لأنهم كانوا ال يتناهون عن المنكر فيما بينهم,
ق ��ال تعالى} :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
(((
ﮅﮆ {

 -1انظر الزحيلي ,حمود بن �أحمد ,قواعد مهمة يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر على �ضوء الكتاب وال�سنة ,الكتاب من�شور على
موقع وزارة الأوقاف ال�سعودية بدون بيانات ,بدون طبعة (.)1
( -2المائدة)79 ,78 :

73

فم ��اذا ينتظ ��ر بع� ��ض الحكام الذي ��ن يحارب ��ون الآمرين بالمع ��روف والناهين ع ��ن المنكر,
ويطردونه ��م من بالدهم بغير ح ��ق ,ليعي�شوا م�شردين غرباء عنها ,في ب�ل�اد الغرب ,وفي المقابل
يقربون المنافقين والمف�سدين والل�صو�ص لينهبوا مقدرات الأمة ويعبثون بها ؟؟!!.
المظهر الخام�س :العدل وحفظ الأمانة
�أما حفظ الأمانة فقد قال تعالى} :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
(((
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{
ق ��ال الرازي�« :أمر الم�ؤمنين في هذه الآية ب� ��أداء الأمانات في جميع الأمور� ،سواء كانت تلك
الأمور من باب المذاهب والديانات� ،أو من باب الدنيا والمعامالت» ((( ,لأن الأ�صل في ثبات الحكم
ووجود الثقة بين الجميع ,العدل بين النا�س.
ق ��ال قط ��ب :والأمانات تبد�أ م ��ن الأمانة الكب ��رى ,الأمانة التي ناط اهلل بها فط ��رة الإن�سان,
والت ��ي �أبت ال�سماوات والأر�ض والجب ��ال �أن يحملنها و�أ�شفقن منها ،وحملها الإن�سان� ,أمانة الهداية
والمعرف ��ة والإيم ��ان باهلل عن ق�ص ��د و�إرادة وجهد واتج ��اه ,فهذه �أمانة الفط ��رة الإن�سانية خا�صة,
وكذل ��ك �أمانة ال�شهادة لهذا الدين ,بمحاولة �إقراره ف ��ي الأر�ض منهجًا للجماعة الم�ؤمنة ,ومنهجًا
للب�شرية جميعًا بكل ما يملك الفرد من و�سيلة ،وبكل ما تملك الجماعة من و�سيلة ,و�أمانة التعامل مع
النا� ��س ورد �أماناتهم �إليهم� ,أمانة المعامالت والودائع المادية ,و�أمانة الن�صيحة للراعي وللرعية,
وغير ذلك من حماية الثغور والمقد�سات ليكون الدين كله هلل(((.
(((

 -1انظر القاعدة الثانية من قواعد احلكم يف الإ�سالم من البحث (.)11
( -2الن�ساء)58:
 -3الرازي ,التف�سري الكبري )108/10( ,مرجع �سابق.
 -4انظر قطب ,الظالل ( )669 ,667/2خمت�صرًا ,مرجع �سابق.

74

الخاتمة وفيها:
النتائج:
تبي ��ن �أن الق ��ر�آن الكريم احتوى على العدي ��د من قواعد تدمير الملك ,وه ��ي �سنن ربانية ,ال
تتغير وال تتبدل ,عادلة في حكمها ,ال تحابي �أحدًا ,وال تعب�أ به.
ات�ض ��ح �أن الإيمان باهلل والعم ��ل ب�أحكامه طريق التمكين في الأر� ��ض ,والكفر والف�ساد وعدم
الحكم بما �أنزل اهلل طريق التدمير والهالك ,و�ضياع الملك.
تبين �أن �سقوط �أنظمة الحكم قديمًا وحديثًا ,كان �ضمن هذه ال�سنن الإلهية ,بما فيها �أنظمة
الحكم العربية.
ات�ضح �أن مظاهر �أنظمة الحكم التي �سقطت ,بعيدة عن مظاهر الحكم في الإ�سالم.
لق ��د ات�ضح ��ت حتمية �سق ��وط الأنظمة الم�ستب ��دة ,مهما �أحاط ��ت نف�سها وح�صنته ��ا بالقوة
الم�ستبدة ,لتطابقها مع قواعد تدمير الحكم والحكام في القر�آن.
يمك ��ن اعتب ��ار �سق ��وط الأنظم ��ة الظالمة ل�شعوبه ��ا الم�سلم ��ة ,تمهي ��د ال�ستع ��ادة ح�ضارتها
الإ�سالمية.
التو�صيات:
يو�ص ��ي الباحث ال�شع ��وب العربية والإ�سالمية بال�صبر والثبات ,واللج ��وء هلل �ﻷ ,لأن في ذلك
�سعادتهم في الدنيا والآخرة.
يو�ص ��ي الباحث �أنظمة الحك ��م العربية بتقوى اهلل ,والعمل على تحقي ��ق العدالة االجتماعية,
واالقت�صادية بين النا�س.
يو�صي الباحث الحكام وال�شعوب ب�ضرورة الحوار ,والحفاظ على الم�صالح العامة للأمة ,من
خالل القوا�سم الم�شتركة بين الجميع.
يو�صي الباحث الأمة الم�سلمة حكامً ��ا و�شعوبًا بالرجوع لم�صادر الح�ضارة الإ�سالمية ,وعدم
الخ�ضوع لل�ضغوطات الأمريكية والغربية ,التي ال تعمل �إلاّ لم�صالحها وم�صالح العدو ال�صهيوني.
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